




An Analysis of Academic Achievement Policies by the Municipal Boards of Education
Kazukiyo Kohno
Abstract: The purpose of this study is to investigate the actual situation and tasks of the 
academic achievement policies by the municipal boards of education, through the survey 
administered to 765 municipal superintendents of schools.  Data from the questionnaire 
provide interesting results. First, many boards of education implement a variety of academic 
achievement policies focusing on not only pupil’s academic achievement improvement in itself 
but also establishing a foundation for the pupil’s academic improvement.  Second, more than half 
of the municipal superintendents of schools estimate that academic achievement policies by the 
municipal boards of education have a positive inﬂ uence on the school teachers, local educational 
administration, and so on.  Third, it is suggested that the liaison and coordination between 
municipal heads and municipal superintendents of schools, as well as between prefectural 
boards of education and municipal boards of education should be promoted to improve academic 
performance of the pupil.  Hereafter, we need to further consider what are main factors that 
aﬀ ect the academic achievemet of the pupil.
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には，「(1) 首長の関心」（r=.091, p<.05）と「(2) 教育
長とよく意見交換」（r=.116, p<.01）と「(3) 学力向上
策への理解」（r=.126, p<.01）に関しては正の有意な




























































































































































































































































































































































































３）Ⅲ -2-3) の (Q12) とⅢ -2-4) の (Q13) においても，肯
定的評価を同様の方法で処理している。
４）両者の相関係数は，以下の通りである；「(1) 学力
問題に関して会議で何を検討すべきか（議題，検討
課題）についてよく提案する。」（r=.199， p<.01），「(2)
地域住民や保護者の意見や要望を十分に踏まえて，
学力向上策を検討している。」（r=.198， p<.01），「(3)
学力向上策を検討する際，新しい案やアイデアを
積極的に提案する。」（r=.199， p<.01），「(4) 事務局
の提案する学力向上策が修正されることがある。」
（r=.138， p<.01），「(5) 学力向上策を議論する際，教
育委員の発言や意見は非常に参考になる。」（r=.224， 
p<.224），「(6) 学力問題について実態把握や新しい
情報入手のため，積極的に学校訪問や保護者との
対話を行っている」（r=.240， p<.01），「(7) 学力向上
の施策実施後の事業評価に積極的に関わっている」
（r=.237， p<.01），「(8) 学力問題について意見交換す
るため，首長との対話（話し合い）に臨んでいる」
（r=.215， p<.01），そして「(9) 学力向上策の評価に
関する議論は，次年度の事業計画の策定に十分に生
かされている。」（r=.248， p<.01）。
